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Be Afraid of Linguists?
Fautes de grammaire ou grammaire des fautes ? Les locuteurs hébreux
devraient‑ils avoir peur des linguistes ?




1 The title to this paper,1 Fautes de grammaire ou grammaire des fautes ? “Errors of grammar
or grammar of errors?” builds on a title of a book published 90 years ago by the French
linguist Henri Frei, La grammaire des fautes “The Grammar of Errors.”2 In this book, Frei
claimed that what is usually regarded as language errors reflects functional needs of
the speakers. While not trying to find functional bases to the emergence of errors in




2 I still   remember   the   first   time—decades   ago—when   I dared  write  my   then‑newly






the  form  as  “investigator,”  “detective,”  the  same  as  the  term  in  actual  use,  balaš.  A
similar question has repeated itself numerous times since then, but there are also the
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correct only  in the  eyes (or ears) of the  beholder. Nevertheless, linguistic inferiority
complex  among  speakers  of  Hebrew—and  not  only  Hebrew,  as  we  shall  see  below—
seems   to   be   rather  widespread.   In   a   sociolinguistic   survey   taken   at   the   time   of
compiling   the  pilot   study   for  The  Corpus  of  Spoken  Hebrew  (CoSIH),  only 8  out  of 26
(ca. 31%)  native  speakers  of  Hebrew  evaluated  their  Hebrew  speech  as  “very  good”
(5 in a scale of 5). Notably, most of these speakers evaluated their ability to read and
write  Hebrew  as  very  good  (4 in  a  scale  of 4).  Among  Arabs,  who  speak  Hebrew  as  a
second  language,  7 out  of 9  (ca. 78%)  evaluated  their  ability  to  speak  Hebrew  as  very
good.3 Why  do native speakers of Hebrew suffer  from inferiority  complex  as regards
their ability to speak their native tongue? After all, native speakers are thought to be a
perfect model for the use of their native tongue.
4 The  most  readily  available  reason   is  the  continuing  brainwashing  from  both  formal





The Hebrew Language Academy call for language error listing (17 July, 2018) pic.twitter.com/
61G2G4MGQj)
“What is the error in Hebrew that drives you out of your mind?
Write us in talkbacks so that we know to list it down here in the Twitter page.
...
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2. A few words on the special history of Hebrew
6 As we shall see below, the tendency to feel uneasy about one’s language is not unique to
Hebrew.   Still,   the   special   history   of  Hebrew  may   perhaps   suggest   some   further





British‑mandate  Palestine  and   then  of   the  State  of   Israel.  During   this  period,   the
number of speakers of the Hebrew vernacular increased from practically zero in 1882
(the  beginning  of  the   first  Aliya)  to  more  than  8 millions.  However,  the  number  of
native  speakers  has  not  gone  far  beyond  about  half  of  the  population,  as  shown   in
Tables 1 and 2. As of 2018, about a quarter of the population is non Jewish and therefore
do not speak Hebrew as a mother tongue. Furthermore, continuing immigration waves,












Jewish population in Palestine/Israel and Hebrew speakers as their only or principal language among
Jews since 1882.4
Jews non-Jews
native non-native Arabs others
55.9% 18.6% 20.9% 4.6%
74.5% 25.5%
49.5% 50.5%
The sociolinguistic situation in Israel as of 2018
7 Thus, the ratio between native and non‑native speakers of Hebrew in Israel is about 1:1.
5 This noteworthy sociolinguistic situation has brought some authorities to blame what
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foreign.   The   foreign   influence   comes   from   remote   languages,   most   of   them
Indo‑European   (Jüdish‑Deutsch,   Ladino,   Judeo‑Persian).   The   influence   of   the
jargons is not to be lost with children and children of children, since the children













Most   of   these   composing  what  might   be   called   the   dominant  prestige   group
(scholars,  writers,   public   figures)   have   until   recently   been   non‑natives;   their
attitudes  regarding  Hebrew  are  accepted  almost  as  a  matter  of  course  by  many






his   language   is  corrupt  and  that  he  has  to  say,   for   instance,  heḥalav  instead  of
haḥalav, eyni yodea instead of ani lo yodea, and so on.10









Hebrew   as   the   new   vernacular   among   Jews   in   Palestine,   the   need   for   language
instruction   of   both   children   and   adults   brought   with   it   prescriptive   literature.
Naturally, such literature brings forward not only prescribed forms, but also forms that
were   in  use  by  Hebrew  speakers  of   that   time.  An  early  example   is  an  eight‑pages
brochure   published   in 1911   by   The   Language   Committee,  where   two   columns   of
equivalent  phrases  are   listed:  on   the   right  a   form   in  current  use,  on   the   left   the
“correct”  form.  The  right‑hand  column  is  titled  by  the  prohibitive   רַמאֹּת - לַא  “Don’t
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say,” whereas the left‑hand column is titled by the imperative  רֹמֱא  “say.” This is also
the title of the brochure:  רֹמֱא  –  רַמאֹּת - לַא  “Don’t say—Say” with a subtitle:  תואיגשה
.The errors that are frequent in speech” (Fig. 2)“  רובדב תורוגשה
 
Fig. 2
The Language Committee, רֹמֱא - רַמאֹּת – לַא  “Don’t say—Say” (1911)
15 Among the listed phrases there are quite a few that have entered the Hebrew language
to   the   extent   that   nobody   would   deny   their   correctness   anymore,   whereas   the
“correct” forms sound really odd. Here are some examples:
: רֹמֱא : רַמאֹּת - לַא
באוכ ישאר שארה יל באוכ
roši ko’ev ko’ev li haroš
my.head hearts hearts to.me the.head
“I have a headache.”  
הזה רבדה ול ןיא הזה רבדה תא ול ןיא
’eyn lo hadavar haze ’eyn lo ’et hadavar haze
there.is.not to.him the.thing this there.is.not to.him ACC the.thing this
“He doesn’t have this thing.”  
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! ןִיָא יל (pausal form)  ןיֵא יל
li ’ayin li ’eyn
to.me there.is.not to.me there.is.not
“I don’t have (it)”  
הזה רבדל ךירצ ינא הזה רבדה תא ךירצ ינא
’ani ʦariḵ ladavar haze ’ani ʦariḵ ’et hadavar haze
I need to.the.thing this I need ACC the.thing this
יל ךירצ הזה רבדה :  וא  








3. On standard languages and their quandaries
17 As   commonly  used   today,  a  “standard  language  is  a  planned  and  designed  unitary
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idea   of   a   standard   Hebrew   that   could   have   served   as   an   impetus   for   the
vernacularization of Hebrew was a deficient process, that concentrated mainly on the
expansion of the lexicon and some discussion of a preferred standard(?) pronunciation
of   the  emerging   language.17 As  will  be   implied  by   the  discussions  below,  also   the
process of codification suffered severe deficiencies in the case of Hebrew, which bears
also  on   the   issue  of  acceptance.  The  only   criterion   that   can  be  accepted  without
reservation is the elaboration of function in the use of Hebrew, which, of course, has
been successful and duly widely acknowledged.18
20 Hudson  notes   that   a   standard   language   is   a   language   construct   “which   is   quite
abnormal  when  seen  against  the  context  of  the  tens  (or  hundreds?)  of  thousands  of
years during which language has been used.”19 As noted by Milroy & Milroy,

























While  standards  continue  to  haunt  both   language  users  and  the  gatekeepers  of
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one’s other language in a book titled Leave Your Language Alone:
We have no trouble about most matters in our language; nobody is likely to criticize
us for saying I’m going home, he helped me [...]. On other points, however, [...] some
people are likely to raise objections to what they hear or see, but disapprove of: for
instance, I ain’t, he done it, I gotta stay ’n work but I don’ wanna [...]. Then they tell us we
must  not say  it one way, we must  say  it another—their way—because  what we’ve
just said   is   “bad,”   “wrong,”   “incorrect,”   “ungrammatical,”   “uneducated,”
“ignorant,”  or   something   else  equally  uncomplimentary.  The   result   is,  we  are
confused and insecure; we develop conflicts within ourselves on such points, and, in
the end, no longer know what we should say.25
25 Almost  half  a  century   later,   John McWhorter,  another  American   linguist,  opens  the
Introduction  to  his  book  The Word on the Street:  Fact and Fable about American English,
with the following story:
26 Not  long  ago,  I overheard  a  woman  telling  a  friend  that  one  reason  she  couldn’t  see
herself  marrying  the  current  man   in  her   life  was  because  his  speech  was  so  full  of
“errors,”  like  double  negatives  and  dose for   those.  She  knew  that  he  talked  this  way
because this was the way the people he grew up with had spoken, and that it therefore




28 While  America  is,  like  Israel,  originally  an  immigrant  society,  this  is  not  the  case  in
France, where linguistic awareness is known to have held a strong hold up until very
recently. This is where our title for this paper takes its inspiration. In 1929, the French




Le titre de ce livre doit vous surprendre. « Comment ? Prétendre faire de la grammaire avec
ce qui en est la négation ! » C’est que la plupart des gens, considérant communément les
fautes soit comme des faits sans intérêt, dus à la négligence ou au hasard, soit comme des
symptômes  critiques  annonçant  le  déclin  de  la  langue,  croient  pouvoir  juger  des
incorrections de langage sans être initiés à la linguistique.
[...]
Adoptant l’état d’esprit de l’observateur qui se refuse à corriger ce qui est, je me suis penché
sur la vie des signes avec le seul souci de l’objectivité, pour rechercher en quoi les fautes sont
conditionnées par le fonctionnement du langage et comment elles le reflètent ; car il est bien
improbable, ami lecteur, que vous fassiez des fautes pour le simple plaisir d’être incorrect.
[...]
J’aimerais contribuer, par ma façon de regarder et de formuler les problèmes, à vous rendre
moins rébarbatives des matières dont la tradition a su faire une des plus tristes disciplines.
Et  comme  je  serais  heureux  si  mon  livre,  pauvre  lecteur  lassé  des  rabâchages  de  la
grammaire traditionnelle, réussissait à vous communiquer un peu de cet intérêt et de cette
sympathie que reclame l’étude intelligente des choses du langage27 !
29 A witty acknowledgement is conveyed towards the end of the introduction:
Je remercie aussi puristes, littérateurs et amateurs pour les abondants matériaux fournis
par leurs écrits,  dont la lecture est  souvent plus profitable que celle des théoriciens ;  ils
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opèrent au moins sur des faits.  Me pardonneront‑ils  d’avoir interprété ces faits  dans un
autre esprit28 ?
30 In  his  preface  to  a  recent  reprint  of  this  pioneering  book,  Freiderikos Valetopoulos
concludes:
L’auteur traite de questions linguistiques rompant avec la tradition qui voulait que les fautes
soient des pathologies du langage. H. Frei redéfinit le rapport entre le langage et la faute :
celle‑ci remplit une fonction dans la langue, elle prévient et répare un déficit du langage
correct.  Certaines  questions  semblent  très  actuelles,  ou,  même,  elles  nous  permettent  de
suivre comment certaines « fautes » sont devenues, aujourd’hui, la norme29.
31 This,   indeed,  reminds  us   the  Hebrew  examples  cited  above   from   the  1911  Hebrew
Language Committee’s brochure  רֹמֱא — רַמאֹּת - לַא  “Don’t say—Say”. Hebrew—in spite of
its  special  history—is  not  different  from  other   languages   in  striving  for  a   linguistic
standard.  The  Hebrew   linguistic   community   is   thus  not   special   in   the   inferiority
feelings of its speakers and the behavior of both official and unofficial authorities.
 
4. Was there any standard to strive for at the forging
stages of contemporary spoken Hebrew?
32 We can now return to our initial question, viz., whether The Language Committee had
already had some idea of a Hebrew standard by 1911, when it started to issue calls for





33 A   clue   for   the   lack   of   an   accepted   standard   during   the   forging   years   of   the
vernacularization   of  Hebrew   is   textbooks   for   language   education   of   children.  An
alleged  standard  was  a  sort  of  biblical‑like  language.31 Fig. 3  is  an  illustration  of  one
influential   source,   David Yellin’s   ףָּטַה   ִיְפל ,   a   textbook   for   children’s   Hebrew
instruction, published in 1900.32
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Figure 3
David Yellin, ףטה יפל , “The teacher’s book”, 2nd edition, 1900, p. 39
34 However,  there  had  not  been  an  established,  unified  standard  to  lean  upon,  and  the
actual practiced language did not get close to that alleged standard. It will be noted at
this   juncture,   that   even   the  best   teachers  of   that  period  did  not   speak   a   fluent
vernacular, and many of them were quite deficient in their use of Hebrew in speech.33
Moreover, while education played a major role in the spread of Hebrew among children





In   addition,   it  has   to  be  noted   that   there  was   some  dissonance  between   the
language used by the speakers in the discussions and their linguistic perceptions.
The  discussion  is  held  mainly  in  a  modern  Hebrew  style  that  is  not  very  remote






already   existed   even   in   their  own   conversational   language,   and   it   seems   that
turning  this  linguistic  reality  to  become  part  of  the  (established)  linguistic  norm
[=standard; S.I.] was contradictory to their linguistic beliefs.35
35 Interestingly   enough,   although  The  Language  Committee   felt   the  need   for   a  new
grammar  [=standard],   it  never  accomplished  one.  An  agreed  modern  grammar  book
was not composed by The Language Committee, and, in fact, has never been composed
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5. So, what are we haunted about?
36 We have seen that linguistic standards are only ideas. Ideas are, by their very nature,
not unitary or solid, yet they tend to be totalitarian in the eyes (or ears) of authorities
and  individuals  alike.  We  have  also  seen  that  a  Modern  Hebrew  standard  has  never









38 A  relatively  recent  change   in  phonology   is   the  change  of   i > e  in  unstressed  closed
syllables. Its most prominent manifestation is in forms of the hif’il stem, as exemplified
in Ex. 1:40
(1) \  יתחוורה וא יתדספה
  hervaχti o hefsadti /
  I.profitted or I.lost
  “Did I make a profit or did I loose?” (CoSIH; D933_sp2_004)a
a. For the system of references from The Corpus of Spoken Israeli Hebrew (CoSIH) see CoSIH’s website.
39 Being that prominent for linguists and laypersons alike, this form of the hif’il pattern
has become an issue to scorn people with. For the recent call of the Hebrew Language
Academy  cited  above  (Fig. 1),  some  people  mentioned  this  phenomenon  as  the  error









“error,”  a  “corruption”  of  Hebrew.  One  may  wonder  whether  Rosenthal  will   find  a
single person in the entire world that does not live in an inferior linguistic subculture.
Since this article is available on the internet in Rosenthal’s blog (2014), his readers take
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support   for   their  views   and   feelings   from  his   authority   and  keep  haunting   their
environment by correcting their language and by complaining about the deteriorating
language...  But   leaving  aside  any  proper  explanation   for   this  change,   the  question
raised  here   is  whether  similar   forms  are  not  attested   in  Hebrew  sources  of  earlier
periods,  notably  the  Hebrew  bible.  But  there  are;  e.g.,   ָהְלגֶה  “he  expelled”  (Ezra 2:1;
Nehemiah 7:6);   ּםונְַמְלכֶה   “we   humiliated   them”   (1 Samuel 25:7).   The   reason   for
regarding such forms as errors is, therefore, unjustified also from this point of view.
41 One  other  example,   from   the  domain  of  syntax,   is   the  so‑called   lack  of  agreement
between verb and what is regarded as its subject in sentences like the one illustrated in
Ex. 2:
(2) |  םישדוח המכ דוע ךל ראשנ
  niš’ar leχa od kama χodašim |
  3SGM.remains to.you more several months
  “You still have a few months left” (CoSIH; P931_1_sp1_064)
42 Whereas the noun phrase  םישדוח  “months” is in the plural, the verbal form includes a
singular  subject.  For  what  is  concerned  with  our  question  here,  i.e.,  whether  similar
structures occur in ancient Hebrew sources, the answer is indeed positive, as shown by
Exx. 3‑4.





(4) םיִדְדֹוּׁשַהּ ָהל - אֹוָבי ןֹוָפּצִמ ִיּכ




such  sentences,   it  should  be  emphasized  that  these  configurations  are  the  norm   in
colloquial Hebrew and follow strict rules.43 Ex. 5 illustrates the case:
(5) |  יתיצר זא זא
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  az az raʦiti |
  then then I.wanted
   
  |  וראשנש המכ וליאכ
  ki’ilu kama še niš’aru |
  like how.many that they.were.left
   
  |  ראשנש םישדוחה תא
  et=ha=χodašim še niš’ar |
  ACC=the=months that stayed(SGM)
   
  |  ךירצש ומכ הז תא תושעל













(6) ||  תורחת היהיש
  ʃe jihje taχarut ||
  that 3SGM.will.be competition(F)
  “Let there be competition.” (CoSIH; C711_1_sp1_021)
46 Whereas  the  noun  phrase   תורחת  “competition”   is  a   feminine  one,  the  verbal   form
includes a masculine subject. As against similar constructions including other verbs (as
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(7) םיִָדְלי ןיֵא ָהּנְַחּלו םיִָדְלי ָהִּנְנִפל יְִהַיו





(8) ָהיָה הָָטֲלַעו הָָאּבׁ שֶֶמּׁשַה יְִהַיו






establishing  a  standard   for  Modern   Israeli  Hebrew.  As  already  noted  by  Ben‑Asher,









Frei’s  “poor  readers”  (see  above,  §3),  condemned  to  the  brainwashing  of  traditional
grammar, which, in the case of Modern Hebrew, is, at least partly, based on an invented
set of rules, or system, that has never existed as such.
50 Furthermore,  and  more   importantly,  we  have   learned  from  the  experience  of  other
languages and cultures, that keeping a linguistic standard is doomed to fail. This is so




over.  Language  is  a  human  attribute.  Very  much   like  any  other  human  attribute  or
behavior, a linguistic system, any linguistic system, is dynamic and inherently variable.
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which  actual  usage  may  conform  to  a  greater  or  lesser  extent.”48 As  noted  time  and
again, a standard language is intimately concerned with writing, yet it is the spoken
varieties  of   language which  play   the  major   role   in   the   linguistic   life  of  a   speech
community.49 It must be noted, though, that not only spoken language is dynamic, but









9a  השק הז || ..   :' םירבד ולאכ תושעל םג הצור ינא א תוחא  \
||  : הז הממ בא
|| [  | םימ הפיט  [ :' ו יטסלפ קבד םע ב תוחא
\ [  | םתוא תחרמ  || המ  [ :' ריינ תסיעמ א תוחא
||  : םינפב ץיצע שי לבא בא
\  | קבד  | ןותיע  | ה לע תחרומ טושפ תא  ) השוע תא ךיא קֶֶסּפ || )  :' ןכ א תוחא
|  - ל ןותיעה תא תרזוג רוג |   | תבברעמ  || הרעקב המש ינא  :' אל ב תוחא
|  | םיעבורמ  | םיכורא  || היהיש לבא  ותוא תערוק
\  - תלספמ הזכ הקיבדמ דמ |   :' ןימ תא זאו א תוחא
| ..  | בחור  | הזל היהיש ידכ 'צ' ריינ ת צווקמ |   :' המש םדוק ינא ב תוחא
|  ' וליאכ ריינ לש םי צו ' צוויק |   | םדוק הקיבדמ  ינא וליאכ קמוע













9b  םייק ץיצע לע לוסיפה תא יליחתתש ךכ תועוצרב לוסיפ הזש החנה ךותמ תאצוי ינא
יאיצות .  םוי רחאל תושקתהל הרומא הסיעה .  שובייל יריאשת תובכש  7-6- כ רחאלו ]...[ 
תאש עגרב . ]...[  ךנוצרכ תונשלו דובעל הלוכי תא הילעש תינבת ךל רצוויתו ץיצעה תא







(https://flix.tapuz.co.il/threads/3400541. ריינ - תסיעמ - ץיצע - םיניכמ - ךיא / [retrieved
16 February, 2021])
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54 Apart   from   the   conversational   vs.  monologic   respective   styles  with   their   related
structural differences, the notable use of prosody and some phraseological and speech
forms divergencies, I should draw attention to the use of the participial form צ'ת' צווקמ
mekavčečet “crease” and its derivative  םי ' צו ' צוויק  kivčučim “creases,” which are the most
available derivations for the desired meaning in the common language, as against the
written  equivalent   םיטוטמיק  kimtutim (translated  here  as  “creases”  as  well),  a  noun
that   is  derived  from  the  noun  kemet “fold.”  Will  any  of  these  forms  be  regarded  as
faulty language? If so, which of the two forms? Furthermore, will the purists be aware










Das Irrtum is das fruchtbare Prinzip der Sprache
“Error is the fruitful principle of language”52
56 Thus,   the   recognition   that   language   errors   can   foresee   natural   developments   of
language and should be regarded as potential seeds of later norms is old enough, yet it
seems that people, both laypersons and language professionals, refuse to acknowledge
this  fact.  It  is  high  time  that  we  respect  this  fact  and  change  our  view  of  language.
Along   teaching   features  of   language  varieties  other   than  colloquial  ones,   language





their  respective  use   in  proper  contexts.  Thus,   in   language  education,  the  notion  of
error should better be replaced by the notion of adequacy.53
 
7. Spontaneous spoken language and its study
57 Having  claimed  that  everyday  language  is  not  a  faulty  one,  it  would  be  beneficial  to
show that spoken language varieties are not random, viz., that they are governed by
rules  no   less   than  any  other  varieties  of   language,  written  or  spoken  alike.  Before
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Spoken   language  varieties,  notably  the   language  of  everyday  conversation,  are  the  most
frequently  used  among  all   linguistic  systems.  It   is  this  capacity  of  spoken   language  that
lends it the power to have its impact on all other linguistic systems and their development.
Given   the  prominence  of   spoken   language   in  human   communication,  proper   linguistic
attention must be drawn to the spoken varieties of language, notably spontaneous ones.
Spoken   language  must   be   analyzed   according   to   its   own  properties.  We  must  detach













transmission  is  necessary  in  order  to  enable any  research,  except,  perhaps,  for  such
that is focused on individual, small units. Nowadays, we have good means to capture
the   spoken   linguistic  output  by   recording,   and   special   computer   applications   are






extremely  difficult   to   fit   corpus   evidence   into   received   receptacles ;   [...]   [T]he
language obstinately refuses to divide itself into the categories prepared in advance
for it.54
[I]l ne s’agit pas d’utiliser le français parlé pour illustrer une théorie, mais de trouver une
théorie qui permette d’aborder les données du français parlé55.
60 In order to draw significant data from a corpus and to achieve a type of analysis that
draws from corpus data, one should adopt a corpus driven approach, viz., building up a






internet is The Corpus of Spoken Israeli Hebrew (CoSIH).
62 CoSIH consists  of   recordings  of   real   life   speech,  mostly  conversations.   It  has  been
recorded and compiled between August 2000 and October 2002. The recordings are all
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further §8  below).  All  these  texts  are  also  available  in  pdf  files.  In addition,  one  text
of 5’:30”  is  presented  in  sound  and  transcription  in  pdf  files.  In  addition,  over 5h  of
sound samples with transcripts are presented in pdf files with their respective sound
files.57  Further 2h:45’   of   sample   recordings   are   presented   only   in   sound   files.
Altogether,   CoSIH’s website   offers 13½ hours   of   recorded   samples.  Apart   from   the




driven  approach  by   looking  at  presentative‑existential   sentences   in   spoken   Israeli
Hebrew as against the prescribed rules.
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65 We   have   already   seen   above (§5)   that   the   prescribed   form   of   verbal   existential
sentences  has   to  show  gender  and  number  agreement  between   the  person  marker
which forms part of the verb and the following noun phrase (henceforth: pivot). The




(13) תורחת היהת :  תובוטה תושדחה
  haχadašot hatovot: t-ihje taχarut
 
the.news good(PL) 3SGF-will.be competition(F)
(Title   in   Ynet,   May 5, 2004https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2911099,00.html
[retrieved 16 February 2021])
67 As  we  have  seen  above  (Ex. 6,  repeated  here  as  Ex. 14),  spoken  Hebrew  may  show  a
different  configuration,  where  the  person  marker   is   indifferent   for  the  gender  and
number of the pivot.
(14) ||  תורחת היהיש
  ʃe j-ihje taχarut ||
  that 3SGM.PRED-will.be competition(F)
  “Let there be competition.” (CoSIH; C711_1_sp1_021)




(15) ||  תוריפ המכ רבכ היה
  haja-ø kvar kama per-ot ||
  was-3SGM.PRED already some fruit-PL
  “There have already been some fruits.” (CoSIH; C711_4_sp2_048)
69 We  have  already  seen  a  similar  configuration  in  the  second  turn  of  sister 2  in  Ex. 9a
above   (|   םיעבורמ   |   םיכורא   היהיש  “let   it  be   long.PL,  square.PL).  One  other  example
(Ex. 16) is taken from a television interview, where the speaker tells about a threat she
got from a technician who deceived her:
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(16) “And he says: ‘Only I will do it for you, Only I. If not —’”
  ||  תויעב ךל היהי




(17) תויעב ךל ויהי




Correcting transcript: תויעב ךל ויהי







(18) |  םיחרזא תמחלמ היהי
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  j-ihje milχem-et=ezraχim |
  3SGM-will.be war-F=citizens
  “There will be civil war,”
  |  תומוהמ היהי
  j-ihje mehum-ot |
  3SGM-will.be riots-PL
  “there will be riots,”







73 The  answer   to   this  question  can  now  be  answered,  since   this   lecture  was  brought
posthumously   to  print  by  Amos  Oz’s   family  and   friends   ( רמגנ   אל   דוע   ןובשחה   לכ :




, ... תומוהמ ויהי ,  םיחרזא תמחלמ היהת ... 




acknowledged   standards   of   written   Hebrew.   This   follows   a   common   trend   in




76 We should note that  structures with referential person markers, i.e., ones that show
agreement  between  the  person  marker  in  the  verb  and  the  pivot,  occur  not  only  in
written varieties, but also in spoken ones, as illustrated by Ex. 19.
(19) |  תפסונ העקשה התייה
  hajt-a haʃka-a nosef-et |
  was-3SGF.PRED investment-F additional-F
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  “There was an additional investment.” (CoSIH; D933_sp2_033)
77 Further,  we  can  discern  rules   that  govern   the  occurrence  of  each  of   these  variant
configurations.
78 One  of  the  capacities  of  the  ELAN  software  is  to  create  concordances.  Fig. 5  shows  a
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Figure 6
ELAN window showing the unit תוריפ המכ רבכ היה  in its context
80 Listening to the actual recording is essential for the study of spoken language, since
transcription  of   any  kind,  no  matter  how  narrow  or   expanded   in  details,   cannot
transmit  all   features  of   the  spoken  stretch  and   is  always  based  on   theory.64 Other
software, like Praat, can show us different features of speech needed for the analysis of




Praat window showing the phonetic and prosodic analyses of the unit תוריפ המכ רבכ היה
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81 Prosody, indeed, has been found most relevant to our study. By and large,65 there is a
complementary   distribution   between   the   place   of   accent   and   the   occurrence   of
agreement between the person marker and the pivot. Whereas in constructions with
non‑referential (i.e., 3SGM) person markers the  pivot  is marked for focus by  prosodic
accent   (Ex. 15,  repeated  here  as  Ex. 20;  Figs. 7  and 8),  constructions  with  referential
person markers lack prosodic accent altogether (Ex. 19, repeated here as Ex. 21; Fig. 9).
(20) ||  תוריפ המכ רבכ היה





Focus marked by prosodic accent on the final syllable (Ex. 20)
(21) |  תפסונ העקשה התייה
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Figure 9
Lack of prosodic accent (Ex. 21)66
82 Being in complementary distribution, the two configurations share the same function,





as   focus  marking,   a   second   strategy   suggests   the   reason   for  using   an   alternative
strategy to the first one, as it involves the discourse function of the pivot. Here another
complementary distribution can be discerned, one between a brand-new pivot and a
known,  given  or  expected  one   that   is   (re)introduced  as  a  discourse   topic.  When  a
brand-new  element is   introduced,  the  verbal  complex  will   include  a  non‑referential
person   marker.   However,   when   a   given,   known,   or   expected   element   is   to   be
(re)introduced  as  a  discourse  topic,  this  feature  of  the  pivot  is  indicated  by  using  a





given,  known  or  expected  pivot  (=the  introduced  referential  expression).  This  is  the
rule   in   colloquial  Hebrew.  When  people  use  what   they   think   to  be   the   standard
language, or rather strive towards it, they use the latter configuration also when the
pivot   is  new.   It   should  be noted,   though,   that  both   contextual   and  demographic
variation of this construction needs further research.
 
9. Some final words
85 Language  use   is not  random:   it   is  regulated  by  demographic  factors  and  contextual
settings. Synchronic variation is ubiquitous in the linguistic life of both the community
and   the   individual.   In   fact,  variation   is   an   inherent   characteristic   language.   It   is
functional, follows its own rules, and is a source for diachronic change. Therefore, the
notion  of   language  error   is  problematic,  and  should  be  avoided  altogether.  This   is
definitely  so  when   looking  at  the  native,  adult  speaker.   In   language  education,  the
notion   of   error   should   better   be   replaced   by   the  notion   of   adequacy.   Linguistic
education   should   acknowledge   linguistic   variation   and   shed   light  on  written   and
spoken  varieties  alike.  It  is  the  duty  of  schools  to  teach  differences  between  written
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arbitrary  than  older  systems  of  language  from  which  they  deviate.  Perhaps  it  is  the










major  guide   in   the   forging  of  what  people  would   regard   as   a   standard   language






[L]e linguiste qui observe un état de langue se met sur un autre plan que le puriste qui
prétend, à tort ou à raison, agir sur les faits70.
89 So, don’t be afraid of linguists. On the contrary: a linguist will most probably tell you
that you do not speak faulty language. And to all those would‑be linguists—or, as one of
my  most  esteemed  teachers  would call  them, “language  maniacs,” i.e.,  all those  who
can’t  help  correcting  your  language—just  answer  in  the  same  spirit  my  son  used  to
respond when he was a small kid and I corrected his use of the numerals from  שולש
  םינולב šaloš balonim to  םינולב   השולש   šloša balonim “three balloons:” “Daddy, these are
my balloons!”
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voyage  de  l’hébreu  à  travers  le  temps  et  la  société  held   at   Inalco   (Paris),
12‑14 September 2018.  Special  thanks  are  due  to  the  organizers,   Il‑Il Yatziv‑Malibert
and   Masha Itzhaki,   for   their   kind   invitation   and   their   generosity.   I thank   the
participants   of   the   conference   for   an   insightful   discussion,   as  well   as   for   some









did  not   include  a  question   regarding   language  use,  probably due   to   the   fact   that
Hebrew had by then established itself as the principal language of Israel.
5.  The number   of   non‑native   speakers   is   smaller   than   their   percentage   among
non‑native  Jews,  as  the  latter  include  people  who  immigrated  as  small  children  and






10. BLANC, 1989 [1952], p. 11; my translation.   בלחֶה heh ̣alav (or rather heχalav, which is
the  most  widespread  pronunciation  of ח    in   Israeli  Hebrew)  vs.   בלחַה  haḥalav  (or
haχalav) “the milk” reflect two pronunciations of the definite marker /ha/, the first is
ancient and therefore normative, the second colloquial.  עדוי   יניא   eyni yodea vs.  אל   ינא
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32. The title of this textbook,  ףָּטַה   ִיְפל  For the Mouth of Children, refers to its being aimed
at teaching Hebrew as a spoken language, as specifically claimed in the introduction to
the  first  volume,   ֶהרֹוּמַה   ֶרפֵס  “The  Teacher’s  book”.  The  second  volume,   ִיְפל   ָארְקִמ
 :Reader“   דיְִמַלּתַה   ֶרפֵס  : ףָּטַה For the Mouth of Children The  Pupil’s  Book”,  is  a  reading












system.  Phonological   input   is  added  mainly   in   the  representation  of  /h/,  which   is
omitted   in   most   environments   in   contemporary   spoken   Hebrew,   and   in   the
representation   of   some   of   occurrences   of   /j/,   which   may   also   elide   in   certain
environments. For typographic and reading convenience, the rhotic phoneme, which in
standard Israeli Hebrew is uvular, is represented as r. The mid vowels are represented
as   e  and   o,   although   their  prototypical   respective  pronunciations   are   lower.  Two
successive vowels are separated by a syllabic boundary, e.g. bait “house” is to be read
ba.it;  diphthongs  are   indicated  by  vowel+semi-vowel  (in  both  directions),  e.g.,  aj,   ja.
Glossing   follows,   mutatis   mutandis,   the   Leipzig   Glossing   Rules   https://
www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php.   Additional   glossing
abbreviations are: EXT existential (particle); PRED predicational component (predicate or
subject).  Prosodic  notation:   |  minor  boundary;   ||  major  boundary;  /  major  boundary
with “appeal” tone (usually indicative of yes/no questions); — fragmentary (truncated)
unit. Overlapping is indicated by square brackets [ ].
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that   it   is  a   failure   to  utilize  a  known   system   correctly.   ...  An  error,  a  noticeable
deviation from the adult grammar of a native speaker, reflects the competence of the
learner”   (BROWN,  2007,  pp. 257‑258).   Errors,   rather   than  mistakes,   are   the   subject
matter of our discussion.
51. Harry TORCZYNER,  or  Naftali Herz TUR‑SINAI,  is  known  as  the  first  president  of  the
Hebrew   Language   Academy and   as   the   chief   editor   of   the   Ben-Yehuda   Hebrew
dictionary after the latter’s death.
52. TORCZYNER, 1916, p. VII.







58.  These   have   been   offered   to   CoSIH  by   Yael Maymon   (with   Werner   Arnold),
Il‑Il Yatziv‑Malibert   (as   part   of   CORPAFROAS:  A  Corpus  for  Afro-Asiatic  Languages),
Elissa Gutterman and Noam Faust, to whom we are much indebted.
59. We shall deal only with affirmative sentences.
60. Infinitive  תויהל   lihjot [to be] can be used as well (IZRE’EL, 2018; 2019). Forms with
infinitives do not contribute to our discussion in this paper, however.
61.  The   lecture   can   be   watched   at   https://video.tau.ac.il/events/index.php?
option=com_k2&view=item&id=8704:amos-oz&Itemid=555 (where the relevant passage
starts  at 49’41”)  or  at  https://www.youtube.com/watch?v=A6DXUiZhRow  (where   the
relevant passage starts at 40’11”).
62. OZ, 2019, p. 33.
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that   they   show   agreement   between   the   pivot   and   the   personal   marker   on   the
respective verbs. A clue to this conclusion can be seen in Oz’s article  בטומש   תומולח
”Dreams that Israel should better rush out of them“  םהמ   ררחתשהלו   רהמל   לארשיל
(OZ, 2017, pp. 107‑131), upon which his 2018 lecture at Tel-Aviv University was based.
Alas, this very passage does not occur in that article. Still, it is illuminating to compare
Oz’s use of the clause  תונידמ   יתש   ןאכ   הנייהת   אל   םא  “If there won’t be here two states”

















standard   language,   linguistic   variation   and   the  history   of   contemporary  Hebrew   since   its
emergence as a vernacular at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century.
We ask why Israelis perceive their Hebrew speech as faulty or bad and whether this perception is
appropriate.   We   then   discuss   linguistic   variation—synchronic   and   diachronic—and   how
acknowledging it as an inherent characteristic of language should affect our view of language
and   language  education.  Finally,  we  try  to  see  how  we  can  overcome  preconceptions  and  do
research not only on written Hebrew but also on its spoken varieties, so that they receive their
proper place in our life and culture.
Cet   article   tente  de   réévaluer   la  notion  d’erreur   linguistique   à   la   lumière  des   recherches
modernes sur la langue standard, la variation linguistique et l’histoire de l’hébreu contemporain
depuis son émergence comme langue vernaculaire à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle.
Nous  nous  demandons  pourquoi   les   Israéliens   locuteurs  natifs  de   l’hébreu  perçoivent   leur
discours  en  hébreu  comme  défectueux  ou  mauvais  et  si  cette  perception est  appropriée.  Nous
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ינרדומה רקחמה רואל ןושלב ״האיגש״ה גשומ לש ותוהמ תא שדחמ קודבל הזה רמאמה תרטמ
וננמז - תב תירבעה תודלות ;  תינושל ּתוֹנוש ;  ןקת תונושלו ינושל ןקת :  םידחא םיינשלב םימוחתב
וזכרמב .  20- ה האמה תישארבו  19- ה האמה ףוסב לארשי ץראב םוימויה תפשכ התווהתה תישארמ
הער וא היוגשכ םהלש רובידה ןושל תא םיספות תידילי תירבע ירבוד םילארשי עודמ הלאשה תדמוע
ּתונֹושו תינורכניס ּתונֹוש –   . תינושלה ּתוֹנושה תוהמב תוננובתה ךותמ וז הסיפתב שממ שי םאהו
ןושלב ּתונֹושה לש וז תוהמב הרכה םאה הלאשה תלאשנ ,  ןושלה לש יטנרהניא ןייפאמכ –   תינורכאיד
קודבל ןויסינ השענ ,  ףוסבל .  ינושלה ךוניחה לא ונתוסחייתה תאו ןושלה לע ונתעד תא תונשל היושע
תירבעה לש קר אל ינושלה רקחמב קוסעלו ןושלל רשאב תומודק תועד לע רבגתהל לכונ דציכ
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